






A Study of Functionality of the “Symbol” on Nationalism in Modern Korea:
Activities of the Independence Club and the Independence Arch（1896-1899）
KIM, Yong Chan
The purpose of this study is to rethink on functionality of the ‘Symbol’ strongly linked 
with the ‘National common purpose’ which was created in the nation-building process of 
modern Korea. This study focuses on the Independence club’s activities and their ‘symbols’, 
and to find out the true sense of ‘Independence of Korea’ engraved on the Independence 
Arch, which was defined by The Independence Club.
The word ‘Independence’, which was engraved on the Independence Arch, is not to mean a 
‘Particular Country’, but it is to mean a ‘Purpose’ for achieve by oneself. It seems that 
‘Symbol’ doesn’t only valuate a particular period of history, but has ideologically functionality 
to legitimate political activities. Therefore, it is important to consider that how the ‘Symbol’ 
has changed its meaning and has been emphasized by individuals or organizations to 
legitimate political activities.




















































































日清戦争の終戦とともに結ばれた日清講和条約（1895 年 4 月 17 日）では、「大淸國確認大朝
鮮國係獨立自主之邦」17）と明記され、朝鮮が完全なる独立自主の国であることを明確にする契








































































































































会に参加した大衆は、「団結の精神」（the spirit of cohesion）、「ナショナリズム」（nationalism）、























からの影響を受けた親露政権は、1897 年 12 月 14 日、徐載弼を中枢院顧問から解任することに
成功する 46）。これは、政府における徐載弼の影響力を排除するため、独立協会の勢力を弱める
ための措置であった。独立協会の討論会は、こうした情勢を受けて、不正に満ちた政府官僚へ
の批判や、ロシアの接近に対抗する「自主独立」の守護について、1898 年 2 月から 2ヶ月間に



















































と、さらに議席の 50 席に対して政府と独立協会にそれぞれ 50％の議席を配分することを政府
に要求した 57）。議席数をめぐる協議が行なわれていた際、守旧派は独立協会が大統領推戴を企
んでいるというプロパガンダを行なう。その結果、起用されたばかりの独立協会系列の官僚は





















駉壽路線に接近していく 63）。だが、安駉壽は、1898 年 7 月に謀反の計画が発覚されてしまい、







1898 年 11 月 29 日、独立協会の議会設立の要求が受諾されたことを受けて、中枢院の議員 50
人が選出された。そこには、万民共同会の会長を務めた尹始炳と李承晩が含まれていたが、独
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